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I

An 71-0'Stuf. Dr. Schneider oder
H-Stubaf. Sievers personlich !

V e r me r k

-.-.-.-.-.-.-.-.Streng vertraulich!
Betr.: Lagebericht am 16.lo.1942.
1.) Nach meiner Riickkehr hat sich das Arbeitsverhaltnis zum
Leiter der Dienststelle, '1-Sturmbannfiihrer L e i b ,
wesentlich gebessert und geklart.
z·Nar wird der Eingang eines Rundschreibens vom Amt VI mit den Richtlinien
fiir die Arbeit des "Ahnenerben-vertreters geleugnet
(bei meinem Besuch in der G.F.L. in Kopenhagen konnte
ich jedoch bereits feststellen, daB das Rundschreiben
iiberall herausgegangen ist), praktisch aber ist mir jetzt
vollige Handl~uigsfreiheit zugestanden.
2.) Die auBeren Arbeitsverhaltnisse sind nach wie vor katastrophal. Ich bin auBerstande, irgendwelche Besucher zu
empfangen und mit ihnen vertraulich zu sprechen, wie das
nun einmal notwendig ist. Soweit ich Vertrauensmanner
nicht aufsuchen kann, wodurch ich von vornherein in die
Lage des Ansuchenden gerate (eine im Grunde schon unmogliche Situation), kann ich keine Verbindungen aufnehmen.
Die Dienststelle hat zwar die Freistellung neuer Raume
beantragt. Ob die Beschlagnahme der gewU.nschten Hauser
durchgef-Uhrt wird, wann dies geschieht und wann der notwendige Umbau vollzogen wird, ist gar nicht abzusehen.
Nach allgemeinem Ermessen wird das Jahr darauf hingehen !
AuBerdem ist das neue fiir die G.F.L. in Aussicht genommene Haus so klein, daB f-Ur unsere Arbeitsstelle nach Riicksprache mit H-Sturmbannfilllrer Leib hochstens 2 kleine
Raume im ObergeschoB in Betracht kommen (man vergleiche
dagegen das Reichskommissariat Abteilung ~issenschaft
und Schule)!
Die Bereitstellung eines eigenen Hauses fiir einen Vertreter und eine Mitarbeiterin wird von H-Stubaf. Leib

- 2 (und nicht ohne Recht!) zunachst abgelehnt. GroBere Objekte fiir die G.F.L., in denen uns genugend Platz zur
Verfugung gestellt werden kann, sind aber vorlaufig nicht
auffindbar.

3.) Eine Wohnung fiir den Vertreter des "Ahnenerbe" ist bisher nicht zur Verfugung gestellt worden und wird auch
in absehbarer Zeit nicht zu bekommen sein, schon weil es
vollig an Einrichtungsgegenstanden dafiir fehlt.
4.) Im beigefugten Aktenvermerk uber die Unterredung mit
Ministerialrat Dr. Huhnhauser findet sich eine Zusammenfassung hinsichtlich der anderen sachlichen Voraussetzungen flir die hiesige Arbeit des nAhnenerbe"-Vertreters.
Zu dem dort Gesagten darf erganzend noch dargelegt werden
(vergl. die bereits ubermittelten Aktenvermerke uber die
Besprechungen mit H-Standartenflihrer Fehlis und H-Obersturm.flihrer Dr. Ritz), daa mit einer langeren Anlaufzeit
zu rechnen ist, weil die psychologischen Voraussetzungen
ebenso sehr wie die rein technisch-verkehrsmaBigen Arbei tserschwernisse nur bei einer stetigen Arbeit auf lange
Sicht tiberwunden werden konnen.
Unter diesen Umstanden bitte ich, sofort alle Schritte in
die Wege zu leiten, daB die Entscheidung des Herrn Ministerialdirektors Mentzel, welche meinen Binsatz in Posen fur Januar
und Februar vorsieht und die praktisch bedeuten wtirde, daa
von Mitte Dez. bis Marz alle Arbeit hier eingestellt wird,
rli.ckgangig gemacht wird. Eine Unterbrechung der Arbeit wiirde
bedeuten, daB wir im Marz wieder von vorne anfangen mtiBten.
Gleichzeitig ist aber das Reichskornmissariat Abteilung Huhnhauser nicht gewillt, seine Plane und seine Arbeiten auf
langere Zeit zurtickzustellen, was auch praktisch nicht angangig
ist, da sie schon viel zu weit gediehen sind. Will das
"Ahnenerbe" sich hier also einschalten und tiberhaupt noch mit
einer eigenen Vertretung arbeiten, so ist eine Unterbrechung
•
im Januar und Februar unmoglich!
Andererseits bin ich entschlossen, in Posen ein Kolleg ohne
Vorbereitungen nicht zu lesen. Ich ka.nn es mir gegentiber
nicht verantworten, so leichtsinnig zu handeln. Dartiber hinaus

- 3 aber halte ich es fur ebenso verantwortungslos, Fronturlaubern alte Kamellen vorzusetzen. Soll ich also im Januar lesen,
so muB ich sofort mit den Vorbereitungen beginnen konnen. Da
dies hier unter den unwtirdigen Arbeitsverhaltnissen und dem
fehlenden Wissenschaftsapparat unmoglich ist, mti~te meine
sofortige Ablosung ins Auge gefaBt werden, die umso dringlicher wird, da ich dann das Semester bereits im Dezember beginnen mtiBte.
Ich bitte, die hier aufgeworfenen Fragen schnellstens zu klaren und mir durch FS. insbesondere mitzuteilen, welchen Erfolg die Schritte bei Mentzel gehabt haben. Unter Umstanden
kann versucht werden, den Hoheren 14- und Polizeiftihrer Nord,
77'-0bergruppenftihrer RedieB, einzuschalten, jedoch verspreche
ich mir davon wenig.

Oslo, am 17.lo.1942.

r(~lp~
74-Hauptsturmftihrer.
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